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  Acetylcholinesterase activity in the vesical wall was measured biochemically from 24 cases with
benign prostatic hypertrophy and 3 cases with normal vesical function． Our biochemical method
is based on Goto’s method． Acetylcholinesterase activity ofthe benign prostatic hypertrophy group was
significantly high than the control （p〈O．025）． The ratio of acetylcholinesterase to total cholinesterase
was elevated significantly （p〈O．05）．
  The relation betweelt vesical functions and acetylcholinesterase activity of the vesical wall was
examined． ln the cases having prostatic weight over 30 grams， high acetylcholinesterase activity
was found． Vesical capacity， residual urine and maximum voiding pressure showed no significant

















Fig．1のごとく，0・I Mリン酸緩衡液， pH 8・0を標
本IO mg当り1mlの割で加え， Omega elcctric
homogenizer（SM－3型）で2，300 rpm，3分間hom一
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Tissue sample in O．1M， phosphate bufter PH 8．O
          e
    Homogenize 2500 rprn． tor 5 min
          ／ i2000g 20 mln
 Supgmatant                Precipitate
   N dis6a16e’6 total ChE AChE Protein measurement















































 2．4m［ O．1M phosphote buffer PH 8，0
 0．4 ml tissue extroct
 O．1ml O．OiMD丁NB  s
incubation at 25 OC tor 5 min
  Jkt一一一一一Qlm1 O．OIsM AThch
Assay’@by spectrophotometer （412nm）
AChE
  2．55m［ O．IM’phosphate buffer PH 8，0
  0．05ml 8．52xlO－4M iysivane
  O．4m［ tissue extract
  O．i ml O．O［M DTNB
  i
incubation at 25 OC for 5min
  St Q［ ml ODIsM AThch
Assay by spectrophotometer（4i2nm）




Mean 6．8 Mean 4．［
S，D． 2．7 S．D． 1，2
BPH Contro l
Total ChE activity （dO．D．／min／mg
protein × 10－6）
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      Meqn 4，5 M，。，13     1）排尿障害の継続期間
      S・D・2・O SD・d7        期間を1年未満，！～3年，3年以上の3群にわけ
       。（PくQQ25）        ． 検討したが，有意の差は認められなかった（Table l）．
   eo                         2）膀胱容量
                         容量を200ml未満，200～399 ml，400 ml以上の
       ’                        3群に分け検討したが，有意差は認められなかった
，…1 ． （畑野
       郵． ．篶欝愚灘糠裁1
       ． 、｛  ・蘇がえ・れ醐…Eお・び百分輪いて
                        有意の差は認められなかった（Table 3）．
      8PH C。nt「。1     4）最高意識圧
Fig・4・AchE activity（tio・D・／min／mg      40 mmHg未満，40～69 mmHg，70 mmHg以上
    P「otein×10－6）           の3群につき検討した斌有意差は認めれらなかっ
      Mean 67．7 Mean 2g， g t （Table 4）．
                         5）腺腫重量  100
                         腺腫重量10g未満，10～29 g，309以上の3群に
                        わたり検討した（Fig．6）・30 g未満と30 g以上の両
                        馬脚でAChEの有意の高値が309以上群でえられ
                        た（P＜O．10），
   50                       考     察
                         骨格筋におけるChE活性定量については，1950年
                        代からモルモット，ラット，兎における神経切断後の
                        ChEの変動を調べた文献がみられている，しかし平滑
                        筋における同酵素活性定量についての報告は，Kamijo
      BPH  Contr。1         ら6）がHirchsprung病（以下H病と略す）において
Fi9・5・AChE〆total ChE x 100（％）     組織化学的にAChEが増加していることを本症の診
       Tab正e 1． Mean and S．D。 of AChE／total ChE in various durations
Duro圭ion
｛mopths）
       AChENo，  （AO，D．／min／mg proteinx IO－6）AChE／total alE×IOO   （ele）
Under 12 months 5
 12＜ ＜35   8







Table 2．Mean and S．D． of AChE， AChE／total ChE in various vesical caPacities
VeSiCモ≠ i ?№oaSitY No， （Ao，D，iminiAmCghpEroteinxio－6） AChEitOla．L．？hEXiOO
nder 200 9
00〈 〈599 10
00 and over 2
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eon 4，1 Mean 4，1 Mean 5．8
，D， 2，0 S，D． L4 S，D， 2．6

















ean 69，5 Meon 73．O




nder「Og rOqくく29q 30 and over

































































































 ⇒ Acefylcholine t曽カロ
 ゆ  Acetylcho「inesterqse 増力目
2） 排尿障害 ゆ 膀胱壁がhyperactive
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  本論文の要旨は第302回日本泌尿器科学会北陸地方会（昭
和55年7月19日）において発表した．
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